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る。東西 118.5～120.3m，南北 91.6m の区画で掘立柱建物をつなぐように掘立柱塀，もしくは板塀
をめぐらす。2時期の変遷がみられるようで，掘立柱塀から板塀に建て替えられている。東南辺の
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営方位は，正方位である。東西 428.4m，南北 422.7m のほぼ正方形で，外郭施設は直径約 0.3m の
栗の丸太材を密接してならべた材木塀である。外郭には材木塀を跨ぐかたちで，櫓が設けられる。
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Ⅱ－A期を中心に建物配置をみていくと，正殿 SB1250 の南に前殿 SB1635 があり，その南の広
















間，そして前殿 SB1635 と西脇殿 SB1545，そして SB716・SB1490 で囲まれる空間，さらに，
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政庁第Ⅰ期は，東西 103m，南北 116mの方形で周囲を築地で区画する（図 6）。南正面には南門
SB101A，中央やや北に正殿 SB150A，その西南には西脇殿 SB175，東南には東脇殿 SB127 を配置
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正殿 SB150B は，柱位置を若干北にずらして礎石建物となる。そして，桁行 7間，梁間 4間の四
面に庇をもつ建物となる。その南の東西には脇殿 SB175Z・SB127Z を配置する。正殿の前面には






て，東面と西面の築地が切り開かれ，それぞれ東殿 SB135，西殿 SB180 がつくられる。また，北






































































































































































































内郭の南区画中央には，南門 SB8010 がある。桁行 5間，梁間 2間で内郭全体の正門である。そ
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それにともなって築地状の積土遺構 SX2909・SX1339 も検出された。とくに SX2909 では築地の寄
せ柱らしき柱穴が認められ，築地築成のための土取り穴と推定される SK2981 も存在する。築地塀
の痕跡である可能性は高い。また，低地部では丸太材を敷き並べた筏地業と盛土とからなる基礎地
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さて，中心には，正殿 SB1250 と前殿 SB1635 という東西棟建物 2棟が配置される。正殿 SB1250
の前面にも広場があり，前殿 SB1635 の南にも広場がひろがる。さらに，この広場は東西棟建物





































SB1250 の北には石敷 SX24 がある。すなわち正殿の北にも儀式のための広場があった。そして，
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なお，本稿は，2008 年 2 月に開催された第 34 回古代城柵官衙遺跡検討会で報告した内容を基礎に，そ




















124 次，8 次と 89 次，11 次と 106 次の調査成果をもと
に算出した。
（ 5）――たとえば，正殿 SB1250 の南にある SB1635 と
SB1555，脇殿の外側に配置された SB1465 と SB526，軸
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Ancient Imperial Capital and Koriyama Site /Tagajo：Introduction to the
Theory of Local Government Offices seen from the Ancient Imperial
Capital
HAYASHIBE Hitoshi
Koriyama Site, which is located in Sendai City, Miyagi Prefecture, is the site of a local government 
office that existed from the middle of the Asuka period to the first half of the Nara period. Tagajo, 
which is located in Tagajo City, Miyagi Prefecture, is the site of a local government office that existed 
from the Nara period to the Heian period. Both were neighboring the area of Ezo, which did not sur-
render to the control of Yamato sovereignty or the Ritsuryo State, and were, so to speak, local govern-
ment offices placed in the forefront of the nation.
This article compares excavated remains to examine how the ancient Imperial capital (royal pal-
ace/castle town) related to the formation and the transformation of such local government offices.
The Koriyama Site/Tagajo was transformed from the government office of Koriyama Site Period I 
after the middle of the 7th century to the government office of Period II from the end of the 7th centu-
ry to the first half of the 8th century, and then to Tagajo after the first half of the Nara period. The gov-
ernment office of Koriyama Site Period I is a castle barrier, and the government office of Koriyama 
Site Period II and Tagajo are Mutsu Kokufu. This article confirms that the influence of the ancient Im-
perial capital, especially the Fujiwara Palace, is shown clearly in the building direction, the outline 
form, and the open land and the moat around the government office in Koriyama Site Period II. It also 
points out that few aspects are inherited from the government office of Koriyama Site Period II to 
Tagajo even though they are the same Mutsu Kokufu.
The stronger influence of the ancient Imperial capital in the government office of Koriyama Site 
Period II indicates how the Ritsuryo State placed importance on the control of this region, and the rea-
son why few aspects are inherited from the government office of Koriyama Site Period II to Tagajo is 
because there was a major change in the regional control of the Ritsuryo State.
This article confirms that it is very effective to redefine local government offices from the view-
point of the ancient Imperial capital. If other regions are analyzed from a similar viewpoint, the region-
al control of the Ritsuryo State would be clarified more specifically.
Keywords: Ancient Imperial capital, Koriyama Site, Tagajo, castle barrier, theory of local government 
office
